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―― the Effective Teaching Technique of the Koto――
MIYAMOTO Kenji
Abstract
It is almost ten years since the 7th Course of Study (notified in 1998) stated that teachers should
teach compulsorily how to use Japanese instruments in music lessons at junior high schools.
During this period, each school has developed teaching materials and technique according to its own
circumstances.
The instrumets that students learn how to use are different from school to school.
Some actions using Japanese instruments have been developed in other classes, for example, “The
Period for Integrated Studies”, “The Elective Subjects” and so on.
This paper explores  the effective teaching technique of Japanese instruments, especially Koto, the
Japanese harp, in secondary education, paying attention to how much students understand.
In addition, it considers the transition and description of the Course of Study and how to select, pre-
pare and use the teaching materials.
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箏          73校         148校          46校 
三味線          48校           48校          62校 
打楽器類          51校           44校          46校 
笛          16校             9校          15校 
尺八            9校           11校          15校 
琵琶            0校             0校            1校 




            0         109校          57校        137校 
　1～  5         131校        179校        108校 
　6～10           14校          17校            9校 




































































　　筝曲「五段砧」………… 光崎検校 作曲 
　　三曲合奏「四季の眺    … 松浦検校 原作   
第３  指導計画の作成と各学年にわたる内容 
　　の取り扱い 





６  第２の各学年の内容のＥの指導に当たっ 
　ては，次の事項を考慮するものとする。 





























































第２ 各学年の目標及び内容  
〔第１学年〕  
２　内　容 
  Ｂ　鑑　賞 
  (２)　鑑賞教材は，次に示すものを取り扱 
　　う。   


























  （3）我が国の伝統的な歌唱や和楽器の指導 
　　については，言葉と音楽の関係，姿勢や 
　　身体の使い方についても配慮すること。 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（２）文部省「高等学校学習指導要領解説芸術（音楽 美術 工芸 書道）編 音楽編　美術編」（教育芸術社）平成
11年12月
（３）文部科学省「中学校学習指導要領平成20年3月告示」平成20年8月（東山書房）
（４）文部科学省「高等学校学習指導要領平成21年３月告示」平成21年9月（東山書房）
（５）文部科学省「中学校学習指導要領解説　音楽編」平成20年９月（教育芸術社）
（６）教科用図書「中学生の器楽」（教育芸術社）平成17年検定
（７）教科用図書「中学器楽　音楽のおくりもの」（教育出版）平成17年検定
（８）教科用図書「MOUSA１」（教育芸術社）平成18年検定
（９）教科用図書「高校生の音楽１」（教育芸術社）平成18年検定
（10）教科用図書「音楽Ⅰ改訂版Tutti」（教育出版）平成18年検定
（11）教科用図書「高校音楽Ⅰ改訂版MUSIC ATLAS」（教育出版）平成18年検定
（12）教科用図書「改訂新版高校生の音楽１」（音楽之友社）平成18年検定
（13）教科用図書「改訂新版高校の音楽１」（音楽之友社）平成18年検定
（14）峯岸創監・編「日本の伝統文化を生かした音楽の指導」 2002年6月暁教育図書
（15）日本学校音楽教育実践学会編「学校音楽教育実践シリーズ１日本音楽を学校で教えるということ」 2001
年8月音楽之友社
（16）http://www.nicer.go.jp/guideline/  「過去の学習指導要領」国立国会図書館関西館
19尚美学園大学芸術情報研究 第16号　中等科音楽における生徒の理解に着目した和器楽指導
